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NOTES ON VOLTAIRE'3 DICTIOKNAIRE PHILOSOPHISE

Introduction
Voltaire, the assumed name of Jean Francois

'arle

Arouet, was born In Paris November, 1694, the son of a
notary and later treasurer attached to one of the high
courts ox the kingdom*
hlo mother died.

'Jhen he was only seven years old

Three years later he was placed In the

Jesuit school, Loui8-le-Grand•

He remained there for six

years developing his literary ability,

he left school

eager for a literary career but his father's business
sense forbade this.

He was set to study law, but spent

more time dissipating than studying*
his first tragedy, Oedlpe appeared.

Turing this period
It was a great suc¬

cess*
His father hoped to end his life of debauchery by
sending him to Holland with the French ambassador.

Here

he fell In love with Olympe Dunoyer and was called back
to Paris*

Not long after, his father haul him put into the

Bastille*

He was charged with writing a satirical poem*

He stayed in prison for nearly a year and wrote contin¬
uously*

He was again thrown In Jail as the result of a

quarrel with the Chevalier de Rohan-Chabot, a member of a
very distinguished family who considered Voltaire as
merely a bourgeois*
While exiled in England for twenty-six months, he
became acquainted with the social and Intellectual liie
of the oountry•

He published some works while there, and

Ill
upon his return to France he wrote

Lettreo Phlloeophlguee

Thle book praised the Kngll»h nation bo highly that It wan
burned by order of the French government*
At thJrty-nlne yeare of age he met v'adame du ChAtelet who was a woman of great Intellectual powers•

She ex¬

erted on Influence over him particularly by keeping him
from dangerous Indiscretions.

He lived at her ohAteau,

Clrey, until her death when he accepted the Invitation of
Frederick II, King of Prussia.

The two men were too differ¬

ent in character to get along and after two years he left
never to return*
After leaving Germany, he established himself at Gene¬
va In a chateau called "Lee ftellcee".

But Geneva was too

much a Protestant Btronghold for him to feel quite free and
tranquil.

Near the Republic of Geneva he bought "Ferney"

and settled there away from all persecution.

He wrote a

great deal attacking the abuses which he had undergone and
observed during his lifetime.
It was during this period that he wrote his ],lcllonnalro Phlloaophlque.

This work contains his protest a-

galnst religious Intolerance and religious fanaticism,
against belief In the miracles and In favor of the sover¬
eignty of reason.

The following paper Is an attempt to bring

out these themes as well as others which appear In this
work

He H°cepted

an invitation to return to Parle the

last year of his life.

He saw the production of hla play

which hie bust wan crowned with laurels.
The trip proved too much for his frail constitution and
be died the night of Vay 10, 1778.

In 1791 hie body wae

placed with honors in the Panthfeon at Paris.1

1 Lanson, Voltaire
Selections from V ltaire,Havens

Voltaire'■ plctlonnalre PhlloBODhlaua
Throughout Voltaire*o entire ElcUonnalre Phllosophlque, Ills attltudo toward Christianity la dominant and
moat frequently reoocurrlng.

Whenever possible In this

Dlotl ^nnalre. he attacks organized, theological religion,
which he believes Is, "la source de toutes les sottikea et
de touo les troubles lmaglnables; e'eot la mere du fanatlsrne et de la dlsoorde civile; o'est l'ennemle du genre
2
humaln." Every nation Into which theological rellgl >n was
carried, has a history of bloodshed and persecution, re¬
sulting from fanaticism.

"Comptons les mllllers d'homoes

qu'on a vus perlr ou sur les echafauds dans les olooles de
persecution, ou dans len guerres olvllen par la main de
leurs conoltoyeno, ou de leuro propres mains par des ma¬
cerations excesslves.

’arcourone la surface de la torre,

ot apreo avoir vu d*un cou > d'oell tant d'etondardo de¬
ployed au nora de la religion, en Kspagne centre les

aurcs

on France contre lee Turcs, en Hongrle centre les Tartaroo
tant d’ordreB mllltalres fonde's pour convertlr leo lnfldeleo li coups d'epee, s’entr'egorger au pled de l'autel
qu'lls devalont defendre, detournone nos regards de ce
tribunal affreux elove eur le corps des Innocents ot des
malhoureux

pour Juger loo vlvants comme Dlou Jugera Icb

raorta, taals avec une balanoe blen different©.

2

/oltaire, I. lctl ^nnalre

En un mot.

hlloaoohiqug., v.A, pp.357«
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touteo las horreurs de qulnze elides ronouvelees pluoieui* *B folo dtuis un seul, des peuples sane defence egorgoa au pled dsn autele, den role poignardes ou esipolsonnes,
un vaste £tat reduit a aa aoitle" par sea oropres citoyeno,
lu nation la plus belllqueuoe ©t la plus paoifique divioee
d'avec ©lle-raeme, le glaive tire" entre le file et le oere,
dea usur^pateurs, das tyrans, daa bourreaux, dea parricides
et des sacrileges, vislant toutes loo conventions dlvinen
ot bumalnes par esprit de religion; volla l'histolre du
fanatisrne et see exploits*n *'
The Catholic Church was repeatedly and vehemently
attacked as the aoBt pernicious and the most corrupt phano
of organized religion.

There wasn’t one concept in the

Catholic religion that Voltaire didn’t disprove and anni¬
hilate.

Foremost is the conception of Jesus to whom the

Catholic Church accredits its origin, teachings, and doc¬
trines.

Voltaire says there is no similarity between the

two religions; one Is the opposite of the other. ”31 l’on
veut blen y faire attention, la religion cathollque, apostollque et roraaine, eat, dans tous oes dogmes, 1 oppose
de la religion de Jesus.* *
to prove this point.

iie draws a lengthy parallel

"11 serait alse de faire voir combien

la religion chretlenn© d'aujourd’hul differs de la religion

3 Voltaire, ! lctl nnaire ;:-hl.looophiquq, v.3, PP«77*
* Idem. v.4, pp.524.

-3(lu« Jesus a pratiquoe.
sonnies point julfo.

lenua etait .Julf, «t nous no

Jesus s'abotonalt de pore paroe qu'll

eot lmaonde. et du lapln paree qu'll rualne et qu'll n'a
p)lnt le pled fenduj

noun manfleons hardlment du pore

paroe qu’ll n’eat point pour nous lmaondet et nous man^eons
du lap*n, qul a le pled fendu et qul ne rumlne pan*
Jesus etait clraonols, et nous pardono notre prepuce.
Jesus mancealt l'apneau pascal aveo dee laltuea, 11 oele^bralt la fete des tabernaolea, et nous n'en raisons rlen.
II obacrvalt le sabbat, et nous l'avons change; 11 oacrlrialt, et nous ne oacrlflons point.
Jesus cacha touJours le raystore de s^n Incarnation et
de oa dlgnlte; 11 ne dit oolnt qu'll etait ©Ral a fileu.
Saint Jaul dit expresnement dans o n

>ftrc aux Jebreux

que Dleu a oreo Jesus lnferleur aux angos; et, mnlgre^
toutes les paroles de saint

aul, Jesus a ete reconnu l ieu

au conelie dc Niece.
Jesus n'a &onne au pape nl la nnorehe d'Anoone, nl le
duche^de

>polette; et cepondant le pape leo poosede de

dr 'It dlvln.
Jesus n'a point fait un sacrement du marlagc nl du
dlaaonat; et ohez nous le dlaoonat et le raarlftf'© oont des
saoreaento.

5 Voltaire, 1 lotionnalro Jhllosophlgue, v.4, pp.523

-4Voltaire reoenta haring the Catholic Church attribute
tb Jesus qualities concerning himself and doctrines of the
Church, none of which he ever once wade mention*
to say,

That la

'Jesus n© revela point le myetcre de son incarna¬

tion; 11 ne dlt Jamais aux Julfs qu’il etait ne" d'une
vierge; il recut la benedletl n de Jean dans l’eau du Jo»rdaln, ceroaonie a laquelle plusleurs Julfs se soumettalent,
mala 11 ne baptisa Jamais pcraonne; 11 ne parla point des
sept sacremente; 11 n'lnstltua point de hi erarchie cccleslastlque de son vivant.

II cacha a see conteaporains

qu’il etait fils de Pieu, eternellement engendre", conaubstantiel a ! leu, et que le
et du 711b*

1 ne dlt

>alnt- s «rit procedalt du ?ere

'nt que p* personne otait compose'e

de deux natures ct de deux volontes* n
To those people who put into Christ's mouth statements
he himself never uttered, Voltaire says, "Bayards predicateurs, extrava&ants controversisteo, tnchea de v'us souve¬
nir que votre raaitre n’a Jamais annonce que le saerement
etait le signe visible d’une chose invisible; il n’a Jaaaio
admls quatre vertus cardinales et trois theologales; il
n’a Jamais examine si sa mere etait venue au uionde maculee
ou irca.aculoe; il n’c Jamais dlt que len petite enfants qu*

,

mouraient sans haptesrae seraient daymen*

..

7

6 Voltaire, Plctlonnalre Bhllosoohlguc, v.2, pp.1037 Idem* v.4, pp#lll«
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Voltaire goes to great length to expreeo what Jesus is
not, but at the same time he sets forth the nan an he con¬
ceives hi a to be; that le flrnt as a Jew and seoond as a
great moral being, a teacher and preacher of morality.

Ae

for hie being a Jew, Voltaire says, "Jesus Christ notre
aauveur eat ne Juif, a vecu Juif, eat wort Juif, et il a
dit expreaoement qu*ll accomplissalt, qu’il rempllsealt
la religion Julve.’1 ® Again he says, ”Jesus naqult eoua la
lol mosaique; 11 fut circoncl auivant ootto lol, il en
accomplit toua les precepts, 11 en celebra toutea lea fetes,
et 11 ne prScha que la morale."

This last statement brings

out Voltaire’s second conception of Jesus; as a teacher of
morality.

It is again shown when ho aayo, MJesus a ill,

selon la ve'rite

slugs*

ancienne que le mondo: Aimes Eieu et

votre proehain." 10 Again he says, "Jesus, place'' ontre les
tempo do

iolse et de

ahomet, dans un coin de la Galilee,

preohe le par'd on dee injures, la patience, la douceur, la
souffranco, meurt du dernier supplies•” 11
Hot only does Voltaire show that the doctrines of the
Catholic Church don’t come from Christ, but he also shows
that they are only man-node dogmas changed and rechanged

e Voltaire, Tictlonnalre rhllosophlgue, v.A, pp.524.
9 Idem, v.2, pp.!03»
10 Idem, v.4, pp.lll.
^ Idem, v.3, pp*23.
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through the years.

The article "Concllee" particularly

brings out this idea. Tt gives a chronological analysis of
the big councils wuloh raet to settle religious disputes
and questions,

;t points out clearly how the dogmas were

wade by human beings and changed later by others.

The

council of Nicea, in 325# settled the question of Christ’s
oonsubstantiallty• ” n 325 grand conclle dans la vllle de
lUcee» convoque' par Constantin.

La formule de la dc'olsion

•at} "Nous croyons Jesus consubstantiel au pere, Tleu de
i:ieu, lumierc

e lumicre, engendre' et non fait*

croyons ausni au halnt-Esprit”•^

roue

Another great council

of ’viminl 359# was composed of two sections; both together,
"defont tout oc que le concile de ;.iccc a fait et 5tent
unanlmement a Jesus sa oonsubstant!allte." 1J

Kaoh of the

great councils is described in this article and the deci¬
sion handed down by it.

This article shows that Christ

had nothing to do with the teachings of the Church as they
arc today.

To strengthen this idea Voltaire says, "Jeous

n’enselgna aucun dograe methaph.slque; 11 n'ecrivlt point
do cahlcrs theologiquco; 11 ne dit points Je sulo conoubstantlel; J’al deux volontes et deux natures avee une aeule
pernonne.

T1 lalssa aux cordeliers et aux jacobins, qui

de valent venir douae cents ans apres lui# le soin d argtt-

12 Voltaire, T lctlonnalre Philosophyque# v.2# pp.l 1.
13 Idem, v.2, pp.l>1.

-7aenter pour anrolr nl as aire a «U oonoua Sana le peohe
original, il n'a Jaraala alt qua le narlage eat le eigne
vlalble fl’unc ehoae Invisible; 11 n’a paa ait un not ae la
grace concomitante; 11 n’a institu^ nl raolneo nl inquisltours; 11 n'a rlcn ordonne do ce quo noun vovons aujoura'liui." *
The holy days, also .were agreed upon by the councils,
ne* premiers Chretiens determlncrcnt d'abord leur paque au
quntorse de la lune rouoae, Juoqu’au temps ou le conclle
de liMI la fixa au dlaanche qui sulvalt.

Ceux qui la celc-

bralent le quatone fure it declarers heretiques.” ^
Voltaire further condemns the Catholic Church as a
wealthy and corrupt Institution* gaining Its dominance by
force and bloodshed; holding Its people by fear and super¬
stition.

The corruption of the Church is due to itB great

wealth, acquired by taxing the people heavily for indul¬
gences and absolutions.

”?oute 1’Europe envoyalt alors

son argent a la our romalne, qui rendait en exchange des
grains be'nis, des agnus* des indulgences pl&iieres, deo
conflraatlons* des exemptions, des benedictions, et tseae
dee excommunications c nitre ceux qui n'etaient jae aenez
blen cn cour de

one, et a qui les payeurs ©n voulaient.” i

^ Voltaire, Mctlonnalre Phllogophlque, v.3, pp.5^9*
^ Idea# v.l, pp.139*
^ Idem, v.l, pp.401.
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Voltaire gives a list of some of the absolutions and the
prices which they cost*

"L*absolution pour celul qul a

connu charnelleasnt aa sere, sa soeur, etc*, cofite cinq
Bros.

L’absolution pour celul qui a de'flore une vlerge,

six gros.

L'absolution -»our celul qui a r«*vel<$ la con¬

fession d un autre* sept gros.

L'aboolution pour celul

qul a tue' son pere, sa mere etc., cinq

Bros,

ot ainsi dee

autreo peches, comm nous verrons blentot." W
goes on listing the absolutions and thejrr

Thus It

>rice.

Voltaire feels that the people would rather have their
money in their own podkete than to give it to the church.
"Los

oaains mod ernes sont t >uo Tiers de l'egllae de Saint-

Pierre et de leurs anolennec statues grecqueo; rmls le oeuple voudrait £tre raieux nourri*

nioux v$tu, dut-il etre

moins riche on benedictions: lcc ocres de famllle souhalter aient quo 1

se edt aoins d’or, Ct qu'll y edt

plus de ble' dans leurs grenlero; 11s rerrettent le temps
a lea apdtres allalent va pied, et ou les citoyens romalns
N

voyagealent de palais en palais on litiere.

1P

x

Voltaire also feels that the Church lost r»any of Its
people by overtaxation which resulted in poverty for them.
* Quelle cause a ddtache le nord de I’Alleaagne, le ! aneraarck, les troio quarts de la Suisse, la Holl&nde, l’Angle-

n Voltaire, ] lctlonnalre

Idem, v.3, pp.236.

hi logo phi quo, v.4, pp*43‘J>.

•9terre, l’Booese, rirlanrte, de la communion romaine?....
la pauvrete.

On vendait trop cher lea Indulgences at la

de'livrance du purgatoirr a dea aaes dont leo corps avalent
alora tres peu d'argent.

Lee prelate, lee moines englou-

tlssaient tout le revenu d’une province.
ligion a meilleur aarche'.

On prlt une re¬

Knfln, apres vlngt guerres cl-

vllee, on a cru que la religion du pape etalt fort bonne
pour lee grande seigneurs, et la ref or nee pour lee cltoyenG." W
The deadly weapon by which the Church won its strong¬
hold was the Inquisition.

M :’est une Juridlctlon eccle'ol-

antique erlge'e, par le siege de Pome, en Italic, en Fspagne,
en Portugal, aux Indes neme, pour rechercher ct extirper
les infideles, les Juifs, et les herltlques." 20 He also
defines It as, ML*inquisition est, coarce on salt, unc in¬
vention admirable et tout a fait chretlenne pour rendre le
pape et leo mol nee plus pulsoants, et pour rend re tout un
royaume hypocrite.'1 21 the Inquisition In Itself Is odious
enough, and to make it worse the priests themselves become
such hyoocrlteo.

"Tl ent sans doute blen etranpe de voir

deo rellgleux, faloant- profeooi m de l’hua'lite la plus profonde et dc la pauvrete la plus cxr.cte, transformer tout

^ Voltaire, rictlonnalre rhlloaophlcue, v.2, pp.lAA.
2u Idem. v.3, pp.A?6.
21 Idem, v.3* pp*48t>.
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d'un coup en Juges criminals, ayunt des apparltcurn et deo
fomlliers arme's, c^st-a-dire des gardes et des tresora a
lour disposition, so rendant alusl terriblea k, toute la

terre.*’3'*
To Voltaire, more horrible than the inquisition, is
the force which holds the people to the Church, namely
fear through superstition.

He defines superstition as,

* Presque tout ce qui va au dela de 1* ad oration d*un Etre
supre

, et de la soumlsaion Ou coeur a sea ordres

etcrnels."2^
The fundamental doctrines of the Church, tliat is, the
immortality of the soul, the Joys of heaven, the pains of
hell, recompenses or puni shraents in the life hereafter as
a result of actions during this one, mediators between God
and man to obtain forgiveness for sins, are nowhere men¬
tioned in the book of 3oses or by any of the people of God.
These ideas are set forth by the Church and they terrify
the ignorant populace by the superstition they provoke.
"uperstltlon stands in the way of reason.
crime to Voltaire.

Tliat is the

Without using the reason but believing

that pardons for crimes will come through certain ceremo¬
nies is a very dangerous thing, he believes.

To those poor

ignorant people he says, "Vou# pensez que Dleu ouollera

22 Voltaire, Dlctlonnalre Phi lo so phi que, v.4, pp.31</»
25 Idem. v.A, pp.453*

11-

-

votr« homicide, si youa vous baignez dana un fleuve, al
vous lramolez une breble noire, et al on prononce our voua
des paroles.

Un oecond homicide vous oera done pardonnrf

au memo prlx, et alnsl un troialcme, et cent meutres ne
voua couteront que cent breblo nolres ct cent ablutions!
Waites mleux, mlserables humains, point de meutres ot
point de brebls nolres.

...uelle lnf&rae Idee d'imaginer

q\l un pretre d a31s et de Cyb&le, en Jouant des cymbales
et des caatagnettes, vous re'concllera avec la Divlnite!
Et qu’est-il done ce pretre de Cybele, cet eunuque errant
qui vit de vos faiblesses, pour a’etablir medlateur entre
le Clel et vous ?

-iuelles patentes a-t-11 recuea de Dieu?

II recolt de 1'argent de vous pour marnotter des paroles,
et vous pensez que l’Etre des etres ratifie les paroles
de ce charlatan!*^
Opposed to superstition there la ”la morale”.

Of

this Voltaire says, ” La morale n’est point dans la super¬
stition, elle n’eot point dans les ceremonies, elle n*a
rien de commun avec lea dogmas.

On ne peut trop rep^ter

que touo les dogmes sont dlfferents, et que la morale eat
la a«aa chez to us les hommea qui font usage de leur raison.
La morale vlent done de Lieu comrae la lumlere.

Nos super¬

stitions ne sont que tenebres.”^

Voltaire, Llctlonnalrc Phllosophlque, v.A, pp.453.

25 Idem, v.4, pp.112.
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Voltttire reoents the dictatorial attitude the Church
assumes toward Its people.

What the Church dictates Is to

be accepted and not questioned. "Je'sus Christ a fait doe

miracles dans la Galilee: done n mo devona oroire tout ce
qu'll a dlt.
ter

Pour Bavoir cc qu’il a dlt, 11 faut consul1/ glioe a prononce' que lee llvres qul nous

annoncent Jesus Christ aont authentiquea: 11 faut done
croire ces llvres.

Ces llvres nous dlsent que qul n’e'-

coute pas l'Fgllse doit etre regarde comne un publlcaln ou
comae un paien: done nous devono ecouter l'hgllse pour
n’etre pas honnls coarse dea feralera gdneraux; done nous
devons lul eoumettre notre raison, non par crcdullte enfantine ou aveugle, mals par une croyance docile que la
raison aeae autorlse.

Tells est la foi chretlenne, et

ourtout la foi romaine, qui eet la fol par excellence."
(Four years later he added on,) "La foi luth^rienne, calvinlste, angllcane, est une aechante fol.
30M of the^e dictations Voltaire proven to be entire¬
ly missing in Christ’s religion, baptism for instance.
The Church dictates that any baby dying before It has been
baptized will not go to heaven but to limbo, (ft hereafter
for unbaptizod children created In the fifth century -

•)•

Voltaire says of this, "Jesus Christ n'a Iannis dlt: L’enfant non baptise sera damn*.

U etait venu au contr&lre

26 Voltaire, D1 ctDnnalre

v*3' ppa5°

1>
pour expier toua les pechea. pour racheter le genre humaln
par son sang: done les petits enfants ne pouvaient otre
damnes.

Lea enfants au berceau ©talent a blen pluo forte

raison privllegies.

Notre divln Sauveur ne baptisa ,}a-

mais peraonne."??

Carriage and divorce are two other dictated dogmas of
the Church that were not the same during Christ's life.
Carriage waa never mace a sacreraent by Jeaua, but by act
of council, anti divorce waa forbidden by ?ope Oregolre IX.
”Le divorce a et<5 ©n usage chez lea cathollqucs sous tous

les eapereura; enfin il vint un aregoire XX« enneai dea
ampereurs ©t dea rois, qui par un de'cret fit du marlage
un Joug insecnmble; sa decre'tale Atriot la lot de 1*Eu¬
rope. *2?
Almost all the concepts of the Catholic religion are
a point of violent controversy with Voltaire.

Others be¬

sides those that have already been mentioned, that are
particularly insipid and repellant to Voltaire, are the
concepts of original sin, confession, and the miracles.
To believe that any newly born babe enters this world with
the ain of its first parents on its soul, is not only ri¬
diculous but sacrilegious.

"C'est outrager bleu, e’est

1*accuser de la barbaric la plus absurd© quo d’ooer dire

27 Voltaire, I1etlonnaire Phllosophlque, v.A, pp.l$A.

28

Idem, v.l, pp.73

-14qu'll forma toutea les generations des hoaaes pour lee
tourmomter par deo supplieeo eternels, sous pretext® qus
lour premier pore mange* d’un fruit Cane un Jardln."29
/oltaire says If reasoned out, any man coming into the
world wicked,

'comraetrait des nolrceura, des barbaries

sltot qu'll pourrait marcher; 11 se aervirait du premier
c;uteau qu'll trouverait pour bleoser quiconque lui deplalralt.

II ressemblerait necefisaireacnt aux petita

louveteaux, aux petita renarda, qui mordent des qu'ils le
peuvent.”*^
ain, he saya,

To strengthen his argument against original
Assemble z toua lea enfants de 1'univers,

vous ne verrez en eux que 1'Innocence, la douceur et la
cralnte; a'11s etaieni ne a

£

nto, malfal nante, cruels,

i 1b en montreraient quelque signe, comae leo petits aerpents c’ crehont a mordre, et les petits tigres a dechirer.
Vais la nature n'ayant paa donne' a l'hoome plus d'araes
offensives qu'aux pigeons et aux laplna, elle ne leur a
pu Conner un instinct qul les port® a detrulr©."^1 Voltaire
thinks people become bad the way they become sick; they
pick up the disease from someone who has It.
Store ridiculous tiian original Bin is the concept of
confession.

It wasn't Instituted by Christ, but rather it

^ Voltaire, Mctl finalrc

30

Idea, v.3* pp.38l.

^ Idea, v.4, pp.54.

/hllonoohlgue, v.4, pp.151.

-15comraen9a vers le septieme siecle en Occident, et elle fut
institute par lee abbes, qui exige^ent que leure moines
vlnssent deux fols par an leur avouer toutea leura fautes."32
In hie mind, Mle bien que la confession a fait, est d'a
voir obtenu quelquefois des restitutions de petite vcleurs.
Le mal est d avoir quelquefois, dans les troubles des ^tats,
forces les penitens a 4tre rebelles et sangulnaires en con¬
science.

Les pr^tree guelfes refusaient 1*absolution aux

gibellns, et les pretres glbelins se gardaient bien d'absoudre les guelfes."53

He sees confession as a means of

supposedly cleansing one’s soul from sin so as to be free
to commit more.
A great controversial point with Voltaire is the mira¬

cles.

To him they are contradictions of the immutable laws

of nature.

"Un miracle est la violation des lois raathema-

tiques, divines, immuables, eternelles.
contradiction dans les termes:
fols immuable et violee•" 34

Un miracle est une

une loi ne peut etre a la

in the article "Miracle1 he

sets forth the arguments against them which are the argu¬
ments given by philosophers, to which group he belongs.
One of the arguments is that, "Lieu ne peut rlen faire sans
raison;

or quelle raison le porterait a defigurer pour

32 Voltaire, Dlctlonnalre Philosophlque, v.2, pp.173
3^ Idem. v2# pp.173
Idem, v.4, pp.77«

16quel quo tempo oon propre ouvroge?" To accredit olracloo to
(rod»

serait un aveu de ao falblcsoe, et non fie oa pulaoancc;

ce serait, ce semblc, dans lui la plus incencevable con¬
tradiction*

Ainol done, oeer supposer a Lieu fiea miracles*

c est roelleoent l?lnsulter (si doo hoiames peuvent lnsulter lieu)*

C'eot lul dire: '/ous etes un dtre falble et

Inconsequent*

II est done absurde de crolre des miracles,

e’est deohonorer en quelque oorte la ! ivinite*M35
3ooe of the miracles he considers ridiculous enough
to devote an entire article to them*
particular are: rtInondationM,
"Francois Cavier"•

Three of these in

ranssubstantiationu, and

Of tho universal flood, which is a

physical impossibility, he says sarcastically, "Tout est
miracle,dans l’histolre du deluge, miracle que quarante
Jours de pluie aient inonde les quatre parties du aonde,
et que l’eau se solt elevee de quinze coudees au-desaus
de toutea les plus hautea aontagnes; miracle, qu'il y ait
eu des cataracteo, dea portes, des ouvertureo dans le elel;
miracle, que toua les anlraaux se solent rendus dans l’arche
de toutea les parties du aonde; miracle, que Hoe ait trouve de quol lea nourrir pendant dix m>io; miracle, que tous
les animaux aient tenu dans I’arche avec leurs provisions;
miracle, que la plupart n’y soient pas .sorts; miracle,
qu'lls aient tr^uve de quoi se nourrir en sortant do l'arche.

35 Voltaire, r.letlonnalro ihl loss phi gue, v.A, pp*?C*
Idem, v.3* PP-W
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Talking about Tranusubotantlation Voltaire says phlloaophero, Including himself, don't believe there is any man
of good sense who, ’’apr&c avoir reflechi, ait pu l'eabrasaer aorieusament.

r:lle eat ai abcurde, si oontrairo £l

toutes les lols de la physique, al contradictoire, que
I.leu meme nc pourrait pas fair© cette operation, pareeque
e'est en etfet aneantir Eleu que de supposer qu'll fait
les contradictolres.

Non seulement un dieu dans un pain,

aais un dieu a la place du pain; cent ml lie niettes do pain
devenucs en un Instant autant de dieux, cette foule Innombrable dc dieux ne falsant qu'un soul dieu; de la blanchcur sans un corps blanc; de la rondeur sans un corps rond;
du vin change en sang, et qui a le gout du vln; du pain
qul eat changS en chair et en fibres, ct qui a le gout du
pain: tout cela inspire tant d'horreur et de meprie aux
anneals de la religion cathollque, apostolique et romaine,
que cet exces d'horreur et de aepr3s s'est quelquefols
*

.. '7

change en fureur. '

After condemning the Catholic religion for its man¬
made dogmas, its history of bloodshed, its corrupt clergy*
its pernicious hold on the people by superstition, and its
absurdc miracles, Voltaire asks what would be the best
religion?

He asks, wouldn’t it be the one which,

'enseig-

norait beaucuup de morale et tren sou -e ■■ >&mee? celle qul

37 Voltaire, Dlctlonnalre .-hi 1 -.so phi que, v.A, pp.535*

tendrait a rendre lea hommea Juatea, eana iec rendre abBurdeav

cell© qui n'ordonnerait point de crolro doa ohoeeo

impossibles, contradict: ores, Injurlouaco a la Mvtattft*
et pernioieuoea au genre huaaln, ot qul n’oserait point
uenacer de© peine© cternelloo quioonqu© auralt lc sens
comun?

h© ucrait-c© point celle qui iw ooutiondrait paa

oa creanc© par dee bourreaux, et qul n’inonderait paa la
Urrc do sang pour dee aophiomea inintelllglble©. cello
dano laquelle une equivoque, un jeu do moto ct deux ou
trole chartea supposee© no feraient pas un oouvcrain et
un aieu d’uu pretre souvent incestueux, homicide ct lapolaonneur

coll© qul ne souzset trait pae lee rola a c©

protre? celle qui n’enaeigner&lt que l’adoration d’un Bleu,
xa Justice, la tolerance et l’huBanit©.’

is ideal re¬

ligion Voltaire call©, natural religion or law.

There are

a very few fortunate people who pooueso thia religion boaldea himself, and they are men of letters, theiste, and
quakerc.

The religion of the firct group, that la, aon of

letter© lc admirable, wPoint de superatitlon, point de le¬
gends abaur lea, point a cee

Of :ee qu: Insultent av la ral-

L'on et a la nature, et auxquela dee bonzes donnent ml lie
sens different©, parce qurlla u*en ont aucun.

Le eulte le

plus simple leur a paru le aellleur depule plus dc quarante
aieclea.

Tls se contentent d’adorer un bleu, avec toua lea

53 Voltaire, Blctlonnalre > hlloaophlgue, v.A, pp.355*

-19oageo de la terre."39
The soond group which possesses thio ideal religion
is the thelste.

He praises them very highly and pays trib¬

ute to their Intelligence and their philosophy of religion.
le theiate eat un hoame fermcment persuade de 1'existence
d’un Etre supreme ausal bon que puissant, qul a forme' tous
lea 6trea etendua, vegetanto, aentants, et reflechissants;
qul perpetue leur eapece, qul punit aane cruaute lea crises,
•t recompense aveo bonte' lea actions vertueuses.

Le the-

lote ne salt pas coauaemt Dleu punit, comment 11 favorlse,
comment 11 pardonnes car 11 ii'eat pas aasez temeralre

>our

oe flatter de connaitre comment Dleu aglt; raala 11 salt que
Dleu aglt et qu’il ect juste.

Lea difficulteo contre la

Providence ne l'ebranlont point dans sa foi, parce qu'ellea
ne sont que de grandea difficulteo, et non paa des preuvea;
11 eat oourale a cette

rovidencc, quoiqu'll n’en aper9oive

que quelquea effete et quelqueo dehoro; et, Jugant deo
chooca qu*il ne volt pas par lea choaeo qu’il volt, 11
penae quo cette

rovldence a'©tea

dano tous lea aieclea.

dain tous les lieux et

eunl dans ce prinolpe avoc le

rest© de l'univers, 11 n^abraaoe aucune des aecteo qul
touteo oe contredleent.

Sa religion eat la plus ancienne

et la plus etenduei car 1* ad oration simple d’un lieu a
precede toua lea systemec du monde.

11 coiapte tous les

39 Voltaire, Dlctlonnalre dhllosjohigue, v.2, ?p.91.
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t

i

BttffOB pour see fr^rcB.

II cnlt quc la religion ne con-

alBte ni dans les oolnlona d'une m^thanhyaique inintelllglble, ni Sana da valna anparella, mala dans l'adoration
et dans la .lust Ice.

Pal re le bien, volla aon culte; c)tre

aoumia a Tieu, volla aa doctrine. m/,°
The last group of people favored with thin ideal religlon are the quavers.

Voltaire eatiaes them very highly.

He likes the name of their city, Philadelphia, city of
brotherly love.

He Bay a if the ocean didn’t make him un-

bareably sick, he’d go visit them in Pennsylvania and fin¬
ish out the rest of hla career there.

He envies the cli¬

mate, the comfortable hones, and above all the eternal
oeace that reigns among the citizens.

He comments on the

decided lack of crime among quakors.
Persecution— The second moot frequently reoccurring
idea in the Plctlonnnlre was, what I call, persecution.
He attacked the religious and social persecution of his
age whenever possible,
erance.

What he wanted above all was tol¬

He felt that there should be far more religious

tolerance, at least among Christiana, because, Mde toutcs
les religions la chretienne est sans doute celle qul dolt
insplrer le plus de tolerance, quolque Juaqu’ici lea Chre¬
tiens aient ete les oluo intolerant a de toua les homines.*

*0 Voltaire, Dlctlonnalre Phlloaophlque, v.A, pp.505*
v.A, pp.521
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Because this ohuroh Is so drenched with blood, Christians
should be more modest In criticising another’s religion.
He Rays that lf for 110 other reason, "nous devons nous
tolerer rnutueilenient, p&rce que nous somaieo tous falbles,
inconsequents, sujets a la mutabilite, a l’erreur: un roseau couche par le vent dans la fange dira-t-11 au roseau
voisin couche dons un sens contralret "Rampo a taa faqon,
miserable, ou Je present©ral requete pour qu'on t’arrache
et qu’on te brtfle?*'^'5
Voltaire fought for tolerance but was continually
persecuted.

He fought not only for the right to practice

one’s own religion, but for freedom of speech, and of the
press.

.'Vs a dramatist, author, and philosopher, he want¬

ed the right to publish his works and express his opinions.
He did such to pave the way for the obtainaent of these
rights, but unfortunately he never lived to see the day
that they were instituted.
Voltaire quite naturally felt a kindred spirit to T'escarteo, Bayle (whom he quotes often and praises highly),
and to all men of letters who were persecuted in their
times for setting forth their opinions. He reroarks that
our species is such tliat we atone anyone who attempts to
bring out a new tneory or teach a new way. He draws a very
amusing comparison between men of letters and flying fish,

Voltaire, Dlctlonnalre Phllosophlgue, v.4, pp.524.
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"II resoomblo aux poiasons volants, o'll a’^love un peu,
dot* olsoaux le dovorent, a'il plonge, lea polnaona le ann-

Bent."^
shat Infuriated hln moat as a man of letters was to
*>e Judged and criticised by Incompetent critics.

MLe plum

grand malheur d'un homme de lettrea n'eat peut-4tre paa
d’etre I'objet de la Jalousie de oea confrereo, la victlrae
de la cabale, le meprla dea puissanta du raonde; c’eat d'etre
Juge par dea aota."

AA

Persecution wao the result of the intolerance, not
only of hie age, but of hlo natioh.

Finding France hos¬

tile to the publication of his works, he vJoited England
where he waa impressed by the amount of freedom and toler¬
ation.

Returning to France, he waa further peroecutod for

drawing parallels between the two countries and favoring
England.

He wonders why it is that two nations ao near

alike in the structure of their governments, should have
become ao utterly different, one so far behind the otlirr.
Couldn’t one reason be that the English,

's’etant touJours

plaints de la cour de Rome, lie en ont ontlc'rement aecoue
le Joug honteux, tandls qu'un peuple plus leger l’a porte
*

Ac

en affcctant d'en rlre, ct en danaant avec sea chalnes?

*3 Voltaire, llctlonnalre i'hllosophlque, v.3, pp.577.
*** Idem. v.3» pp-576.
AC

Idea. v.3*PP* 294.

-23The French are more intolerant and moro subject to pernecution because they are less independent.

They are too

easily dominated by the Church, whereas the English are
independent, stubborn, and bold.

Of the English he says,

L amour de la liberte n’eat-il paa dcvenu leur caractcre
dominant, a aeoure qu’lls ont ete plus eclaires et plus
riches?

Tous len citoyens ne peuvent otre egalement puis-

sants, mala ils peuvent tous etre egalement llbres; et c’eot
ce que les Anglais ont obtenu enfln par leur Constance
Tolerance has a great deal to do with the literary
mindedness of the two nations.

Voltaire l'eels that the

English on the whole are much moro literary, more cultured,
and more learned than the French.

This fact is due to the

structure of the French government.

Tills is so arranged

that the common people never have the opportunity to think
for themselves, to express their ideas, to bring forth new
ones, and as a result they are ignorant and Intolerant,
tflth more liberty there would be more tolerance, with more
tolerance there would be more artistic and literary crea¬
tion which would elevate the minds of the common people.
Of the English Voltaire says,

Angleterre cornraunement

on pense, ct les lettrea sont plus en honneur qu'ici. Get
avantage est une suite neoessaire de la forme de leur
gouvernement•

11 y a a Londres environ hult cents per-

^ Voltaire, Llctlonnalre .Jhllooophique, v,3* pp.29S«

24aonnee qui ont la droit de parler on public, et de aoutenlr
leo interets de la nation.

Environ cinq ou alx olllo pr^-

tendent au aeme honneur a lour tour.

Tout le reate n'6-

rige ©n Jugc de toua ceux-cl, et ohaoun pout l’alre iopriner ce qu'll pence aur lea affaires publlquea; alnal toute
la nation eat dans la necearlte de a’lnatruire.
The lack of freedom of the preen la brought out In the
article

’Amo •

This la taken from the book Lettrea Sur

len Analgia, and la the article that brought about hla long
war with the theologlena.

iie aaya, "Je voua r^pe'te encore

qu’en ecrlvant avec llberte, Je ne me rends garant d'aucune opinion; Je ne aui8 reaponsable de rlen.

II y a peut-

&tre parml ecs aongea dco raieonne^ens* et raeae quelqueo
reveries auxquellcs Je donneralB la preference: male 11
n'y en a aucune que Je ne aacrlflaaae tout d’un c >u? k la
48
religion et A la patrle.
Voltaire probably did more than anyone elae to gain
the freedom and liberty that we enjoy today, or at leant
some of ua enjoy^ never knowing w en ito going to be snatch¬
ed from us.
Humility — Voltaire made a great many references to
humility.

That Is to say, despite the profound depth of

hlo knowledge, there are many things he admits he doesn’t

^7 Voltaire, Dlotlnnnaire r til lo soph ique, v.2, pp.22^.

48

Idem, v.l, pp.174.

know.

He feels that our knowledge le limited where the

essence of matter, the soul, and life are concerned.

His

Ignorance of the soul he expresses over and over again.
"Nous avons beaucoup parle d’ame, et nous avone toujours
confesse notre Ignorance.

Je ratlfle aujourd'hul cette

confession avec d’autant plus d'erapressement qu'ayant de¬
pute ce temps beaucoup plus lu, plus m4dlt6, et *tant plus
lnstrult, Je suls plus en etat d'affirmer que Je ne sale
rlerie

H 49

e again confesses his ignorance of the soul

when he says, "j'awoue mon ignorance, j’avoue que quatre
mille tomes de methaphysique ne nous enseigneront pas ce
que c'est que notre ane*M^°
Voltaire confesses as well his ignorance of the es¬
sence of matter*

"J'ai vu ce qu'on appelle de la matiere

depuis l'etoile Sirius, et depuis celles de la vole lactee
aussi eloign^es de Sirius que cet astre l’est de nous,
Jusqu’au dernier atome qu'on peut apercevoir avec le mic¬
roscope, et J'ignore ce que c’est que la matiere*’^1
Concerning life, how things grow, how our heart beats
how our ideas come, he admits he knows nothing*

"Nous ne

savons ni comment nous recevons la vie, ni comment nous
la donnons, ni comment nous croissons, ni comment nous

49 Voltaire, Dlctlonnalre Phllosophlque, v.4, pp.l33<
Idem, v.l, pp.l57»
Idem, v.3, pp.424.

23dlgiron*. nl consent nous dor«ons. nl comment nous pensons.
nl coament nous oentona."52 Voltaire believe that ee'll
never kno. about these thlnea because they are the crea¬
tor’s secrets, which he has told to no one. and which can
only be known by revelation. "Jo youe ai dlt cent foie dan.
nos ©litretlens que Je n*en oavaio pas un mot, ct que Dicu
n*a dit aon secret a personne.

J’lgnore co qui rait battre

aon coeur, oourlr mon sang dims see veines; J'ignore le
prlncipe de tous me© asouvementa."^ Because these are the
creator’• secrets, he thinks we should put our time to
better advantage than to try and solve problems outside the
Halts of our Intelligence.

*?u es Jc ne sale quol, pen-

sant et sentant, et quarkl tu sentlrals et penoerals cent
mill© millions d'annees, tu n’en ©auras jacala davantage
par tea propres lumleres, sans le secours d’un Clou.
horaaei

0

ce lieu t’a donne l’entendement pour te blen con-

duire, et non pour pen^trer dans 1'essence dea choses qu’ll
a creds.”'
Me has little or no patience with people who scoff at
the philosopher’s humble admission of the limitation of
their knowledge.

Of these people he says, “Vous, ennerale

de la raison et de lieu, vous qui blasphemes l’un et l’au-

ro

p

Voltaire, flctl mnatre /hllogophiQue. v.l, pp.152.

53
Idem. v.3» PP*395*

5*

Idem, v.l, pp.190.
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tre, voue traitez 1’humble doute et 1'humble oouralaslon du
philoaophe comrae le loup traita l’agneau dans lea fables
d’Eaope; vous lui dites: Tu m^dis de mol l’an paso^, 11
faut que Je auce ton sang.

La phlloaophle ne se venge

point; elle rlt en palx de vos vains efforts; elle ^clalre
doucement lea homines, que voua voulez abrutlr pour les rendre aemblablea a vous."^'
Another type of person for whom Voltaire has no regard
la he who professes to know things about which , In reality,
he knows nothing.

This is apparent when he says, ”11 est

blen triste d*avoir tant d'idees, je l’avoue; male il est
bien plus triste et beaucoup plus 3ot de crolre savoir ce
qu’on ne salt pas.*56
Voltaire’s philosophy is summed up in these words,
MEnfin, en adorant Lieu de toute notre ame, confessons
toujours notre profonde ignorance sur cette a!me, sur cette
faculte de sentir et de penser que nous tenons de sa bont4
infinie.

Avouons que nos faibles raisonnemens ne peuvent

rien oter, rien ajouter a la revelation et a la foi.

Con-

cluons enfin que nous devono employer cette intelligence,
dont la nature est inconnue, a perfectionner les sciences,
oomrne les horlogerB emploient des reosorts dans leurs montres, sans savoir ce que c’est que le ressort.

„ 57

55 Voltaire, Llctlonnalre Philosophique, v.l, pp.191*

56 Idem, v.3, pp.395*
57 idem, v.l, pp.159.

-27War — Voltaire felt keenly the great human crime of
*ar.

He calls it the greatest moral evil,

"Comrae le plus

grand des maux physiques eat la mort, le plus grand des
maux en morale eat assurement la guerre: elle traine apres
ell® tous les crimes; calomnies dana lea declarations, per¬
fidies dan3 lea traites; la rapine, la devastation, la douleur et la mort, sous toutea les formes."^ He attributes
war to those in power, "La guerre nous vient de 1’imagi¬
nation de trois ou quatre personnea r^pandues sur la sur¬
face de ce globe sous le nom de princes ou de rainistres.
All animals are perpetually at war.
to devore its own or another.
fields of destruction.

Each

3peciea

is born

Land, air, and water are

Man alone has the power of reason.

It should be used for something more than to imitate ani¬
mals .
It appears to him that men have received from nature
enough common sense to make laws, but everyone hasn’t
enough Justice to make good laws.

An unjust law is one that

authorizes a hundred thousand men to kill legally the same
number in a neighboring country.
He has seen enough to know that peace treaties mean
nothing.

"On ne peut pas toujours tuer; on fait la paix

avec son voi3ln, Jusqu'£ ce qu’on se crole assez fort pour

58 Voltaire, Elctlonnaire Philpsoph3 que, v.l, pp.657.
59 Idem. v.3» pp.318.
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recommencer la euerre.
trait^s de paix.

Ceux qul aavent e'crlre r^digent cea

Lea ohefs de chaque peuple, pour mleux

tromper leura ennemie, atteatent lea dieux qu’lla ae aont
faits; on invente lea serment8: l’un vous promet au nom de
Saramonocodom, l’autre au nom de Jupiter, de vlvre toujoura
avec voua en bonne harmonle; et a la premleYe occasion
lla voua ^gorgent au nom de Jupiter et de Sammomocodom.”60
If there Isn’t peace even In a monaatery. It’s little
wonder there Is none In a nation among ordinary people.
II n y a Jamals eu de couvents de raoinea sane dlacorde:
11 eat done impossible qu’elle ne aolt dans lea royaumea.
Chaque gouvernement eat non-seulement comme lea couvents,
rnais comme lea manages: 11 n'y en a point aans querellea;
et les querelles de peuple a peuple, de prince a prince,
ont toujoura ete aanglantes: celles de3 sujets avec leura
souveralns n'ont pas quelquefois ete moins funectes: comment
/T-1

faut-il faire? ou rlsquer ou se cacher."

No matter how on

feels on the subject of war, he must admit, "Ce qu’il y a
de pis, e'est que la guerre est un fleau inevitable.'1^2
Despite all that Voltaire felt and said against war,
he made a great deal of money selling munitions.

Was this

an organic paradox in the man, or was it common sense to

6° Voltaire, Dlctionnaire Philosophlque, v.4, pp.238.
^ Idem. v.3» pp.285«
62 Idem, v.3, pp.321.

-29profit from the follies of men?
government — Voltaire has rather definite ideas about
government.

Of the various kinds of government, he feels

the democracy is the least likely to succeed.

He thinks

people are not capable of governing themselves.

If a dem¬

ocracy were to succeed, it would be only under certain con¬
ditions; even then there would be mistakes.

"La democra¬

tic ne semble convenir qu*a' un tree petit pays, encore fautil qu'il soit heureusement situe.

Tout petit qu'il sera,

il fera beaucoup de fautes, parce qu'il sera compose d 'hommes."63
At least in a democracy, where every man has a right to
his own opinions, there would be tolerance even though there
would be discord.

"La discorde y regnera comme dans un

couvent de raoines; mais il n'y aura ni Saint Sarthelemi,
ni massacre d'lrlande, ni Inquisition, ni condamnation,
aux galeVes, pour avoir pris de l'eau dans la mer sans pay¬
er, a meins qu'on ne suppose cette republique composed de
diables dans un coin de 1’enfer."
In a democracy it isn’t easy to have a great coal of
money.

HLans une democratic chaque citoyen est votre rival.

Vous aurez beau etre riche par votre commerce secret, ou
par celui de votre grand-pere, votre fortune vous fera des
Jaloux et tree peu de creatures.

31 dans quelque democra-

63 Voltaire, hlctlonnalre Philoaophlque, v.2, pp.293«
64 Idem, v.2, pp.293.

-30tie une maioon rlohe gouvorne, ce ne aora pan pour longtemps."^
ihe greatest vice in a democracy is certainly not ty¬
ranny and cruelty, but “le veritable vice d’unc republlque
civil!nee ent dans la fable turque du dragon a plualeuro
t^tes et du dragon a pluaieurs queues,

la multitude dee

ocLca se nuit, et la multitude dea queues obeit a une oeule
tete qul veut tout devorer.
A monarchy la all right when there la plenty of monoy.
C eat la quo toua lea horataea aont falts pour un aeul.

II

accumule toua lea honneura dont 11 veut se decorer, goute
touo leo plaisirs dont 11 veut joulr, exoree un pouvolr
aboolu; et tout oela, pourvu qu’ll alt beauooup d’argont.
3*11 en raanque, 11 sera malheuroux au dedans conmo au de¬
hors ; 11 perdra blcntot pouvolr, plaislrs, honneura, et
peut-^tre la vie.
Of all governments, England’s is the bent.
alow evolution.

It was a

“Un tel gouverne^ent n'a pu etre etabll

quo treo tard, parce qu’ll a fallu longtemps oombattre dea
puissances reapectees: la puissance du pape, la plus terrlble dc toutes,

puisqu’ellc etalt fondee sur lo prejuge et

sur 1*Ignorance; la puiBsance royale, toujours prete a se

$5 Voltaire, hlctlonnalro Philosophise, v.4, pp.239*
56 idea, v.2, pp.293*
67 Idem. v.4, pp.239*

-31cl©border, et qu’il fallait contenir dan© see bornee; la

pulssanat du baronnage, qul etait unn anarchlej la pulesance des eveques, qul, aslant toujouro ic profane au

eacro,

vculurent l’emporter aur 1© baronnage at Bur len rol8."6®
The House of Commons is in 1toelf the whole nation
since, ne rol, qul eat le chef, n’aglt que pour lul, et
pour ce qu'on appelle aa prerogative, puiaque lea paire ne

eont en parlement que pour eux; pulsque lea ovdquea n'y
sont de rneae que pour eux; mala la chambre dea communes
y est pour le peuple, pulsque cliaque taembre ent depute
du peuple*

r ce peuple eot au roi comae environ huit

Billions sont a 1 unite*

11 eat aux pairs ct nux eveques

oorame huit millions sont a deux cents tout au plus*

Et

les huit millions de cltoyeno libres sont repreoentes par
la chambre basso*
The English try to give to every man the rights of
nature*

These rights are: "liberte entlerc de aa personne,

de sos blens; de parler k la nation par l'organe de sa
plume; de ne pouvoir etre Juge en matlere crimlnelle que
par un Jury forme d’hoqupee Independants; de ne pouvoir etre
Juge en aucun oas que suivant lea termes precis de la loi;
de profeaser en palx quelque religion qu*on veuille, en
renoncant aux emplois dont les seula anglicane peuvent

Voltaire, rictlonnairo Phllooophlque, v*3, op* 295*

69 Idem. v*3» pp*295«

-324tre pourvus.

Cela a’ajkp.lle des prerogatives.

St an

eiret. o’eat une trea grande et tr4a heureuse prerogative
par-deeoue tant de nation., d’etre aur en vous oouohant
que vous voua revelllerez le lende,tain aveo la ,oeme for¬
tune que voue poaae'dlez la vellle-, que voue ue aeroz pae
enleve dee brae de votre femme, de vos enfante, au milieu
de la nuit, pour etre conduit dans un donjon ou dans un
✓
desert; que voua aurez en sortant du soameil, le pouvoir
de publler tout ce que voua penaez; que ai voua <?tea accu¬
se. oolt pour avoir laal agi,

>u

;al parle",

voua en 3erez Juge que auivant la loi«

>u

L ecrit.

Cette prerogative

s'etend aur tout ce qui aoorde en Angleterre.

n etranger

y Jouit tie la meine liberte de ses biens et de aa personnel
et b’11 eat accused 11 peut demandcr que la mol tie dee
Jures soit compoaee d* et ranger s.’**^
He brings out clearly that none of these rights are
present in the monarchy of France.

he believes that a

government in whloh each one finds security, will last
as long as human things can last.
PaBcal -- In the Dietionnalre Voltaire mentioned Pas¬
cal only three times, but it wao enough to show the immense
distance which separated the two minda-one a mystic and a
pessimist, the other a rationalist and an optimist.

In

the ^Ictionnalrc and in drcmitres demaruucs Cur Lea densees

Voltaire, Dlctlonnalre

hiloaophigue, v.3» pp.296.

-33re Pascal, Voltaire does not condemn Pascal but he violent¬
ly disagrees with him.

as he says himself, ”j0 respecte

le genie et 1 Eloquence de M. Pascal, maio plus je les res¬
pects, plus Je suls persuade qu’il aurait lui-meme corrlge
bcaucoup de oes perishes qu’il avait jetees au haoard sur
le papier pour les examiner enouite’^1!! appeared to Vol¬
taire that Pascal was showing man in an odious light*
is bent on painting us all wicked and unhappy.

He

Voltaire

takes the opposite standpoint from this pessimist.

He

dares to assure that we are neither as wicked nor as un¬
fortunate as Pascal says,

in the Premieres

emarques«

Voltaire selects certain pensees of Pascal and beneath them
he gives his own answer.

w*■ onnao.rc;.

Three of these appear in the

In the article "homme'1 there is one section

entllted "xamen d’une Pensee de Pascal sur l’uoinrae".
this pensee, Pascal says,

In

'Je puis concevoir un homme sans

mains, sans pieds, et Je le concevraia meme sano idte, si
1'experience ne m’apprenait que e’est par la qu’il pense*
C'est done la pensee qui fait 1’etre do 1'homme, et sans
quoi on ne peut le concevoir*" ' ^

To this Voltaire bitter¬

ly replies, "Comment concevoir un homme sans pieds, sans
mains et sans t£te?

C® serait un e’tre auaol different d'un

71 Voltaire,"Premieres Remarquee sur les Pensees de
Pascal", Philosophic, pp*9*
72 Voltaire, Elctlonnalre Phllosophlque, v*3, pp.3^4.

honoe que d'uno oltroullle.

Si toug lco hoxico ital.nt

•an» tcte, oonaent la yotre cinccvra)t-elle que eo aont
dea aniraaux com youo, pulaqu'lle n'auraient plan de ee
qul conatltue prlncipaleraent votro <?tre?

Une t£te #at

quelque chose, lea cinq sena a’y trouvent; la pena«<e aunui.
Ita animal qul ressesblerait 6e 1a nuque du cou en baa a un
horame, ou a un da cea elngea qu'on notarne "orang-outrang"
ou l'horame des bo!a, ne oeralt pao pluo un ho-nme qu'un
singe ou qu’un ours £ qui on auralt coupe la tote et la
queue
Concerning infinity Pascal sayo, "Croyez-vouo qu’il
soit impossible que Hleu 8 sit inf ini et sans parties?

Je

▼eux vous faire voir uno cho3e inf ini et indivisible: c’eat
un point raatheraatique se nnuvant partout d'uno vlteane infinle, car 11 eat en toua lleux et tout entler dans chaque
endrolt.M

To this Voltaire replies, "On n'a Jamio rien

avanc^ de si us c opiate merit abnuroe; et ecpend ant c’est
1'auteur des Lettres Provlnolalea qui a dlt cette enorrae
sottlse.

Cela dolt faire trembler tout honne do bon 3ens.,'^/t

He again taentiono Pascal in the article "LI belle".
First he defines the ter:n. "On nonme llbelles de petits
livres d'injures.

Cea llvrca aont petits pare© que lea au¬

teurs, ayant peu de raiaona a donner, n’^crivont point

73 Voltaire, Piet! -mnalre Phlloaophique, v.3, pp.3B4.
7^ idem, v.3*

9

-3bpour lnstrulre, et voulant *tre lug, eont forces rt'gtre
courto.

IIs y mettent tro'o rarement leuro noma, parce

que lea aaaaoalna oraignent d’etre aaiaia avcc cea aroee

dafanduea.*^-

Then he mentions the names of various writ¬

ings under this heading "libelles". and enda by saying,
Mbe uoug ces fatras, il ne rest© aujourd’hui quo lee aeulee
j^ttro

rovinclalegn.76

Ihe optimism f >unc. in the .

1

c .icrcs 1 ;c..iarqueq and

other earlier works hao faded in the Powae aur ]|

esaotre

*

&£

a*id in Cane Ido.

both works appear in hia la¬

ter yearn.

Contrary to Leibnitz who said, "Tout eat bicn",

Voltaire aays in the preface of this poem, "Tout oot arran¬
ge, tout eot ordonne, sans doute par la Providence? mala
11 n'eot que trap sensible que tout, depuie longteapg n’eat
pas arrange par notre blen-etre pin sent. ' *

n ; ia bonne

he confesses there is evil on the earth as well as good,
ho confesses that no philosopher has been able to explain
the origin of moral or physical evil, he exposes all aya•
*
terns, lie says revelation alone can untie the great knot
tlu&t all the philosophers have entangled.

That everything

will be right, he aays, is our hope, but tiiat everything

75 Voltaire, Llctlnnnaire Philoaophique, v.3» PP.577.
76 Idem.

77 Voltaire, "Poerae sur le Heaaotre de -iobonne
PhlloBophlc, pp. 229.

-36is right today is an illusion.
The aim of Candlde likewise i8 to demolish optimism.
It 1 a

presented in its moat ridiculous form.

The hero is

the victlme of all the evils that touch man, evils of the
social institution, evils of human passions, evils of na¬
ture, war, earthquakes, and theft.

In this book everyone

is unhappy and everyone is complaining.

There is one coun¬

try alone that ia happy, that is El Dorado and it doesn’t
exist.

Life is mediocre and tolerable.

There are good

people, wealth, humanity, honesty, even a little happiness
scattered through the file of miseries and vices, enough
to bar the road to tile depths of pessimism without arriving
at optimism.

Life isn't good, but it can be ameliorated.

This can be done by work, social work by the common effort,
lie ends by saying, ”11 faut cultiver notre Jardin”.'7
Geography — There are oeveral other ideas in the
Dlctlonanlre that have less frequent mention than those
already stated.

One of these is geography.

this is an undeveloped science.

He believes

lie regretted that people

were, "plus appliques a ravager le

.on< e qu'a le

mesurer.”79

Papa were very scarce in his day, and those few in exis¬
tence were very inadequate.

Hubner, the geography book,

was erroneous throughout and he wanted attention called to
that fact.
79 Voltaire, Dlctlonnalre Phllosoohlque, v.3, PP 253*
78 Voltaire, Candide, pp.223.

Jj£2£ — he made frequent mention of Jews.

Despite a

few good qualities in the race and a few bright lights In
their history, they still remained the aoat detestable
people on earth to him,

"C'eot a regret que Je parle dee

Juifa: cette nation eat, d bien dee egards, la plus detestable qui ait Jamais s^uiile la terre.

0

Justice — There was little human Justice in Voltaire*j
day, and he often remar ks about it.

ajor and minor crimes

were punisned with the same amount of severity.
ed to have the punishment fit the crime.

He want¬

He tells how fair

the court trials are in England and implies the lack of
Justice in :ranee.

60 Voltaire, rietionnairc

;

hique, v.A, pp.51S«

-38Conclusion
After having read Voltaire’s Dlctlonnalre Phllcaophlaue, it Is evident that he has definite religious beliefs.
Of these there is,
1.

The belief in a creating God.

2.

The belief that God reveals himself in nature

Including man, but doesn't reveal himself in churchly dogms. 6 •

3*
hiB

The belief that God has no personal interest in

creations.
4.

The belief in the corruptness and cruelty of the

Catholic Church.

He resents,

a.

The Church's hold on the people by supersti¬

b.

The intolerance it has for other faiths.

tion.

c*e The fear it instills in the people by dicta¬
ted dogmas.
d.

The lack of similarity between itself and the

religion of Je3us.
Nowhere does Voltaire deny the existence of God. Those
who call him an atheist will have to go far to prove their
accusation.
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